





The Rise of Power of Capital and Its Critical Movements of the People 
in a Global Level
SEKISHITA, Minoru
Neo liberal economic thought, or Neo Liberalism, is one of the most dominant ideologies of 
our time. Milton Friedman's free-market economic revolution is very popular in the global 
economy after the end of cold war. Capitalists see opportunities to profit and spread their 
influence in the world and build up power of capital in many political, social and economic 
areas. Neo liberal economic thought develops mainly in the policy of deregulation, privatization, 
securitization, fiscal restraint, and openness. However it produces a big income difference 
between upper classes and lower classes and is unstable in the whole society. Naomi Klein, in 
her Shock Doctrine: the Rise of Disaster Capitalism, challenges the popular myth of Milton 
Freedman's free market economic revolution. She attempts to rethink the big ideas of our post-
Cold War age. It encourages many people's movements of anti neo liberalism in the world.
After the end of Iraq war Obama, the President of the United States of America, shifts its 
strategic priority to Asia and attempts to build up a strong free economic unity in Asia-Pacific 
region and begins a country talk about TPP now. We want strongly to establish a independent 
and equal partnership in this area and promote their mutual benefits and friendship. We 
name a triangle economic relationship among USA, Japan and China and wish to grow a 
center of Asia -Pacific region. However USA strengthens its economic and political influence 
to Japan. Japan suffers a long economic depression after 3.11 disaster in 2011. China attempts 
two ways strategy separately for the United States and Japan. So now it is very serious.
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米国 17.67 米国 17.41
日本 6.56 日本 6.46
ドイツ 6.11 中国 6.39
英国 4.51 ドイツ 5.59
フランス 4.51 英国 4.23
中国 4.0 フランス 4.23
イタリア 3.31 イタリア 3.16
サウジアラビア 2.93 インド 2.75
カナダ 2.67 ロシア 2.71
ロシア 2.5 ブラジル 2.32



















































































































































































































































































































































































































































次にこれらの成功から、いよいよ本陣である社会主義への介入が始まるが、1991 年 12 月の
ソ連の崩壊に続いて、翌 92 年 1 月には鄧小平の「南巡講話」が出されて、「社会主義市場経済」
化が中国で急速に進められるようになった。また同 2月には EUにおいてマーストリヒト条約











ばれているもので、ここでもジェフリー・サックスが重要な顧問役を果たした。翌 1989 年 11
月にはベルリンの壁が崩壊し、その後東ドイツ政権は崩壊した。これは東欧の怒濤を打った崩
壊過程へと繋がっていく。なおこの過程は同時に旧来の IMF・世銀の構造調整プログラム（1983）
































三つ目に、イスラム世界への軍事介入では、2001 年のアメリカでの 9.11 を受けて、同 11 月
































































第 3にその後の状況だが、日本では 93 年 8 月に細川内閣が誕生して、非自民党政権への転
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